



“Common European Framework of Reference ” Suggests the Sociolinguistic 
Competence in Teaching Japanese as a Foreign/Second  Language 
OKAMOTO Sachiko
Abstract: This paper reviews the CEFR and overviews the new JLPT. CEFR is finding wide application today 
in teaching language as a foreign/second language. But sociolinguistic competence was limited as described in 
the framework. Sociolinguistic competence is concerned with the knowledge and skills required to deal with the 
social dimension of language use. Language is a sociocultural phenomenon, is of relevance to sociolinguistic 























































　そして、欧州評議会の文化協力協議会（Council for Cultural Co-operation）は、97 年の「ヨーロッ


























































































Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different 
spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express 






Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express 
him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language 
flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, 











Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical 
discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 
regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, 
detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and 






Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, 
school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the 
language is spoken.  Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. 
Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations 










Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. 
very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate 
in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine 
matters.  Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in 






Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of 
needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about 
personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a 





出典：共通参照枠における「Global Scale（全体的な尺度）」は、“Levels”. European Language Portfolio, Council of Europe（2001）、



























































































































































































































































































































































































































































































　改訂されたのは、これまでの 1 級、2 級、３級、４級の４段階から、N １、N ２、N ３、N ４、N
５の５段階になり、２級と３級の間に N ３レベルが新設されたことである。最も易しいレベルが N













































































































あったが、2008 年の受験者数は約 56 万人にのぼっている。2005 年には「日本語能力試験　改善に関する
検討会」が発足し、韓国、ドイツ、日本などでの新しい日本語能力測定の試用を経て 2010 年度から新日本
語能力試験が実施される。
２）ヨーロッパ評議会の加盟国は、1949 年は 10 か国であったが、現在ロシアやトルコを含めて 40 か国を超え、
８億人の経済、社会問題の統合を目指している。
３）CEFR は全 9 章で構成されており、第 1 章は CEFR の政治的及び教育的背景、第 2 章はの理論的背景、第
3 章は共通参照レベル、第 4 章は言語使用と言語使用者／学習者、第 5 章は言語使用者／学習者の能力、第
6 章は言語学習と言語教育、第 7 章は言語教育における課題とその役割、第 8 章は言語の多様性とカリキュ
ラム、第 9 章は評価で、ヨーロッパ域内外での外国語教育にも大きな影響を及ぼしている。
４）詳細な記述描写の手法は、各国間の交流を保障するためには外国語の実際的な運用能力が必要であるとして、






ていく。「概念／機能シラバス」は、「Functional-Notional Approach」として 80 年代に広く外国語教育に採用
され、コミュニカティブ・アプローチの基礎理論となっている。
５）言語学習 ･ 言語教育への支援は 1990 年代以降、「LINGUA 計画」によって実施されてきており、2007 年以
降は、EU の学校教育から社会人教育までの教育政策を統合する「生涯学習プログラム」のもとで行われて
いるコメニウス、エラスムス、グルンドヴィ、レオナルド・ダ・ヴィンチの各プログラムに引き継がれている。
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